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Founded in 1872, the School of Music ~ombines the intimacy and intensity of 
conservatory training with a b~oadly based, traditional liberal arts education at the 
undergraduate level and inten?e coursework at the graduate level. The school offers 
degrees. in performance, conducting, composition and theory, mus~ology, music ~ 
education, collaborative piano, historical performance, as well as a ~ertificate program in 
. its Opera Instih1te, and artist and performance diplomas. · 
Founded in 1839, Boston University is an internationally recognized private research 
university with 32,557 students participating in undergraduate, graduate, and 
professional programs. BU consists of 17 colleges and schools along with a number of 
multi-disciplinary centers and institutes which are central to the school's research and 
teaching 'ffiission. The Boston UniversitY College of Fine Arts was. created in 1954 to bring 
together the School of Music, the School of Theatre, and the School of Visual Arts. The 
University's vision was 'to create a community of artists in a conservatory-style school 
offering professional training in the arts to both undergraduate and graduate students, 
complemented by a liberal arts curriculum for undergraduate students. Since those· e~ 
. days, education-at the College of Fine Arts has begun on the BU campus and extende, 
into the city of Boston, a rich center of cultural, artistic, and intellectual activity. 
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Italienisches Liederbitch; for soprano and baritone 























Auch kleine Dinge (s) 
Mir ward gesagt (s) 
Thr seid die Allerschonste (b) · 
Gesgegnet sei (b) 
Selig ihr BlindEim {b) 
Wer rief dich denn (s) 
Der Mond hat eine schwere Klag' (b) 
·Nun lass uns Frieden (b) 
· Dass doch gemalt (b) 
Du denkst ffiit einem Fadchen (s·) 
Wie lange schon (s) 
Nein, junger Herr (s) 
Hoffartig seid Thr· (b) 
Geselle, woll'n wir (b) 
Mein Liebster ist so klein (s) 
llu jungen Leute (s) · 
Und wiilst du deinen Liebsten _(b) 
Heb' auf dein blondes Haupt (b) 
Wir haben beide (s) · 
Mein Liebster singt (s) 
Man sagt mir (s) 
· Ein Sti.indchen Euch zu bringen (b) 
Intermission 
23 Was fiir ein Lied (b) 
24 Ich esse nun mein Brot (s) 
25 . Mein Liebster hat zu Tische (s) 
26 Ich liess mir sagen (s) · 
27 Schon streckt' ich a us (b) 
28 ·ou sagst mir (s) 
29 Wohl kenn' ich Eureh Stand (s) 
30 Lass sie nur gt;h'n (b) 
















Was solider Zorn (s) 
Sterb' ic:h, so hiillt (b) 
Und steht ihr friih (b) 
Benedeit die sel'.ge Mutter (b) 
. Wenn du, mein Liebster (s) 
Wie viele Zeitverlor ich (b) 
Wenn du mich mit den Augen (b) 
Gesegnet sei das Griin (s) 
0 war dein Haus (s) 
Heut' Nacht erhob ich mich (s) 
Nicht l~nger karui. ich singen (b) 
Schweig' einmal still (s) · . 
0 wiisstest du (b) 
Verschli:Qg' der Abgrund (s) 
Ich hab' in Penna (s) 
In German-speaking countries during the middle of the nineteenth century, 
there was a widesrread interest in folk and traditional poetry from other 
cultures. Poet Pau Heyse (1830-1914) translated a immber of Italian texts 
.drawn mostly from collections of folk songs and poems by Tommaseo and 
Tigri, in_his Italienisches Liederbuch of 1860. Most of the poems are in the form 
of the "rispetto," an eight- or ten-line expression of "respect" or compliment 
·from lover to lover; some are wryly humorous or even sarcastic, and blend 
courtly ideals with everyday elements. · 
in the Italian songbook, Wolf distills and compresses vario.us elements 
he explored iri .his earli{!t: songs (use of rhythmic and melodic motives, 
Wagnerian harmony, dual tonality, dramatic and symphonic writing for the 
piano) with his usual incisive setting of text, into· forty-six small gems, few of 
which are more than two pages in h:!ngth. Wolf composed the first twenty-
two songs duririg 1890 and 1891, and completed the remaining twenty-four 
in a frenzy of creativity five years later between March 25 and April30, 1896: 
The Italienisclzes Liederbuclz was to be Wolf's last large project; the following 
year he suffered a mental breakdown which led to his terminal illness. 
l 
Baritone Robert Ba_refield has per~ormed as s_oloist ~ith orgaruzations 
throughout the Umted Stat~s and m Europe, mcludmg the New Orleans 
Opera, the Mississifpi Symphony, the Anzona Opera, the Dorian Opera 
Theatre, the Centra City Opera, the Ohio Light Opera-and Operafestival 
di Romain Italy. In 2008, Barefield was featured as Bishop Zumarraga in 
. premiere performances of James DeMar's new opera, Guadalupe- Our Lady 
of the Roses'. These performances were recorded by Canyon Records and 
released' on CD. A CD featuring duets for soprano, baritone and piano (with 
Carole FitzPatrick and Eckart Sellheim) was released in 2010 by 'Cavalli 
Records. An accomplished recitalist, Robert Barefield's wide-ranging · 
repertoire has encompassed works such as Schubert's Die Schone Mii1lerin, 
Vau17han Williams' Songs of Travel and premiere performances of songs . 
by Simon Sargon, Robert Maggio and David Conte. Barefield received the 
Doctor of Musical Arts degree from the Cincinnati College-Conservatory 
of Music, where he was a Corbett Opera Scholar. He is a member of the . · · 
voice faculty' at the Hartt School in Connecticut, having previously taught 
at Arizona State University, Southern Methodist University and others. His 
current and former voice students are active as performers and educators 
throughout the.country: · 
' Bonnie Pomfret, soprano, has performed music from the 12th to the 21st 
centuries in severt languages in the United States, Europe, and Asia; she has 
appear~d with the Atlanta Symphony Orchestra, Capitol Cities Opera, Emory 
Cllamper Society of Atlanta, Indiana Opera TI1eatre, Olympia Chamber . 
Orchestra, Providence Singers, Sinfonia da Camera, and Stidwesffunk · 
Orchestra, and has performed mternationally in recital or concert in Beijing, 
Berlin, Bremen, Donauesd1ingen, Freiburg, Geneva, Graz, Lucerne, 
. Salzburg, Savonlinna, Strassbourg, St. Petersburg, and Venice. Her 2005 
solo compact disc of songs by American women composers was received to 
· , . !=ritical acclaim. · ~ . · · . 
Pomfret earned a doctor of music in vocal performance from Indiana · 
University and has been a recipient of NER and Rotary Fellowships. She has . 
served on the. faculties of illinois State University and Emory University, and 
joined the Boston University factllty in 2010. 
Michael- Strauss studied at the University of Cape Town in Soutl1 Africa . 
and began his teaching career at the University of the Witswatersrand 
in Johannesburg, where he taught piano, d1amber music and was head 
vocal coach ofthe Opera Department. As a performer, Mr. Strauss has 
been associated witn the South African Broadcasting Company, appearing 
frequently as a ~mlbist and aq:ompanist on radio and television. He has also 
been tl1e feat\lred concerto sqloist with the main orchestras of the country. 
For the past eighteen years, Mr. Strauss has been active in and around the 
Boston area as a· performer, accompanist, conductor and vocal coach. He 
has recorded for WGBH radio and toured with The Boston Music Theater 
featuring Arllerican music in Brussels in 1999 for-the SOtl1 anniversary of 
NATO and in 2001 in both Pa_ris and Brussel?: In July 2002 he toured with the 
same g·roup in Moscow and Saint Petersburg which inQ.uded a performance 
at Rachrnanninoff Hall in the Moscow Conservatory. His_conducting credits 
include the New England prem~ere of Bizet's 17te Pearlfish'ers. . 
Currently Strauss serves as opera coach at New England Conservatory ~d 
·on the faculty of the Boston Conservatory, where he performs regularly m 
tl1e faculty series. . , . · 
Texts and Translations 
I . Auch kleine Dinge konnen uns entzi.icken, 
Auch kleine Dinge ki:if1Den teuer sein. 
Bedenkt, wie gern wir uns mit Perlen 
schmi.icken, · 
Sie werc!en sctiwer bezahlt und sind nur klein. 
Bedenkt wie klein ist die Olivenfni~p-t 
Und wird urn Ihre Gi.ite doch gesucht 
.Denktan die Rose nur, wie klein sie isl' · 
Und duftet doch so lieblich, wie_ ihr wisst. 
2. Mir ward gesagt, du reisest in die Ferne 
Ach wohin gehst du, me in_ geliebtes Leben? 
Den' Tag an dem du scheidest wi.isst' ich gerne 
Mit Tranen will ich das Geleit dir geben 
Mit Tranen will ich deinen Weg befeuchten 
Gedenk.' an mich, und Hoffnung wird mir 
leuchten, 
Mit Tranen bin ich bei dir allerwiirts 
Gedenk' ari mich, vergiss; es nicht, mein Herz! 
3. Ihr seid die Allerschi:inste weit und breit 
Vie! schi:iner als im Mai _der Blumenflor.' 
Orvietos- Dom steigt so voll Herrlichkeit, 
· Viterbos gri:il3ter Brunnen nicht empor, . 
So hoher Reiz und Zauber ist dein eigen, 
Der Dom· von Siena mul3 sich vor dir neigen, 
ach, du bist so an Reiz und Anmut reicp, · .. 
per Dom von Siena selbt ist dir nicht gleich . . 
4. Gesegnet sei, durch den die Welt entstund; 
Wie trefflich schuf er sie nach allen Seiten! 
Er schuf das Meer m1t endlos tiefem Grund, 
Er ~chuf die .Schiffe,_die hini.ibergleiten, 
Er schuf das Paradies mit ew' gem Licht, 
Er schuf die Schi:inheit und de in Angesicht. 
5 Selig ihr Bli'nden, die ihr nicht zu schauen 
Vermogt die Reize, die uns Glut entfachen; 
. Selig ihr Tau ben, die ihr ohne Grauen 
Die Klagen der Verliebten ki:innt verlacben; 
Selig ihr Stummen, die ihr nicht den.Frimen 
Ki:innt eure Herzensnot versUln.dlich machen; 
Selig ihr Toten die man .hat begraben! 
Ihr sollt vor Liebesqualen Ruhe haben. 
.-
I. Even sm.all things can delight us, 
Even small_t~1ings can be costly. , 
Consider how we like to adorn ourselves . ..1 
pearls 
They bring a high price, and an: ohly smalL · 
Consider- how smat'l is the frui.t of the olive 
And is still sought for its goodness 
Think of the rose, how small it is 
And smells so fragrant, as you know. 
'2. They tell me, you are going far away, 
Oh, where are you going, love of my life? 
I would like to know what day you are leaving, · 
. So that I cari '!Ccompany you with my tears, 
I will moisten your way with my tears, 
. Think of me, and hope wilrlight my way, 
With my tears I will be with you everywhere, 
Think of me, do not forget, dear heart! 
. 3. You are the fairest far and ·near, 
Lovelier far than the flowers of May. 
Neith.er the cathedral ofOrvieto nor the 
Great fountain of Viterbo ·rises in such' majesty, 
Your attraction, your enchantment are such · . 
That the cathedral of Siena must'bow before 
·. you. 
You are ~o rich in grace and charm, 
That not even Siena 'cathedral can compare 
with you. . ~ 
· 4. Blessed be he who created the world; 
How exquisitely he fashioned it on all sides 
He made the sea with its bottomless depths, 
He made the ships that glide past, 
He made Paradise with its eternal light, 
He made beauty and your face. 
5. Blessed are the blind, who cannot see 
· The charms that kindle our burning desire; 
Blessed are the deaf, who witho'ut shuddering . 
can laugh at lovers' laments; 
Blessed are the dumb, who cannot tell women 
Of-their hearts' anguish; 
Blessed are the dead in their graves! 
They are safe from the torments of love. 
6. Wer rief dich derin? Wer hat dich. herbestellt? 
Wer rief diCh kommen, wenn es dir zur Last? 
Ge" 7U dem Liebchen, das.s dir mehr gefallt, 
c." 1in, wo du die Gedanken hast 
G~n nur, wohin dein Sinn en steht und {!enken 
Dass du zu mir kommst, will ich gern dir 
schenken. 
Geh zu dem Liebchen, das dir Mehr gefallt 
Wer rief dich denn? Wer hat dich herbestellt? 
7. Der Mond hat eine·schwere Klag erhoben _ 
Und vor dem Herrn die Sache ku.nd gemacht; 
Er wolle nic~t meh~ stehn am .Himmel droben, 
Du habest ihn urn seinen Glanz gebracht. 
Als er zuletzt das Sternenheer gezahlt, 
Da !lab es an der vollen Zahl gefehlt; 
Zwei ··von den schonsten habest du entwendet: 
·Die beid<?n Augen dort, die mich verblendet. 
8 ... Nun lal3 uns Frie~en schliessen, liebstes 
Leben 
Zu lang ist's schon, dass wir in Fehde liegen. 
Wenn: du nich wjllst, will ich micb dir ergeben; 
Wie konnten wir uns auf den Tod bekriegen? 
Es schliessen Frieden Konige und Flirsten, 
Und soil ten Liebende nicht danach dlirsten? 
Es scliliessen Frieden Flirsten und Soldaten; 
Und sollt' es swei Verliebten wohl· misraten? 
Meinst du, dass, was so grof3en Herro gelingt, 
Ein P.aar zufriedner Herzen nicht vollbringt? 
9. ; do.ch gemalt all deine.Reize wi:ireri, . 
Una u.ann der i-IeidenfUrst das Bildnis Hinde. 
Er wlirde dir ein gross. Geschenk verehren, 
Und legte seine Kron in diene Hande. 
Zum rechten Glauben musst'. sich bekehren 
sein ganzes Reich bis an sin fern'stes End.e. 
Im ganzen Lande wiird es ausgesch~ieben, 
Christ soil ein jeder werden und dich lie ben. 
Ein jedef Heide ftugs bekehrte sich 
Und wlird einguter Christ und l ~ebte dich. 
6. Who called you then? Who ordered you 
here'? 
Who told you to come, if it is a burden? 
. Go to the sweet-heart wh.om you like best, 
Go there, wl1ere your thoughts lead you. 
Go where your feelings are and think, 
That I will gladly .give up your visits to me. 
. Go to the sweetheart whom you like best, 
Who called y_ou· then? Who ordered you here? 
7. The moon has brougnt a serious charge 
Before the Lord, and announced the matter; 
He no longer wants to stand in the sky, 
For you seem to have stoleri his splendor. 
When he last counted the host of stars, 
The full number. was not ther~; 
Two of the loveliest you had taken: 
Those two ~yes· that have blinded me. 
8. Now let us make peace, my dearest love; 
We have quarrelled far too long. · . 
If you refuse, I will surrender to you; 
How could we make war to the death? 
Kings and princes make peace, 
Should-not lovers crave it? 
Princ~s and soldiers make peace, 
Should two lovers fail to do likewise? . 
Do you think, what such great lords manage 
Could not be done by two contented hearts? 
9. If only all your charms were painted, 
And the king of the-heathens found the picture! 
He would bestow a great gift on you 
And lay his crown in'your hands: · 
His whole kingdom, to its farthest corner, 
Would be converted to the true faith. 
A.n edict would be publis[led througho.ut the 
land 
That everyone become Christian and love you. 
Every heathen would be converted, . 
Become a good Christian, and love you. 
-10. Du denkst mit einem Fadchen mich zu 
fangen, · 
l 0. You think you can catch me wiih a thread? · 
- With Just a glance you can make me fall in 
love? Mit einem Blick schon ich verliebt zu machen? 
Ich fing schon andre die sich· hoher schwangen, 
Du darfst mir ja nicht trau'n. Siehst du mich 
lachen. 
Schon andre fing ioh, glaub' es sicherlich 
Ich bin verliebt, d?ch eben nic~t in dich. 
I have caught others, who soared higher. 
You should not trust me. See me laughir1<-
I have caught others; you can believe it surely. 
I am in love; just not with you! 
II. Wie lange schon war imr'ner me in Verlangen: II. How -long I have been yearning, 
Acl~, ware doch ein Musikus mir gut! Oh, a musician wo_uld be good for me! 
Nun liess der Herr mich meinen Wunsch Now the Lord has granted my wish 
erlangen And-sent me one in flesh and blood. 
Und schickt mir einen ganz wie Milch und Blut. -Here he comes now, with a tender /expression, · 
Da kommt er eben her mit sanfter Miene. _ And bows his head, and-plays the violin. 
Und senkt den Kopf, und spielt die·Violine. 
12. Nein,Junger Herr, so· treibt ma~'s nich 
ftirwahr 
Man sorgtja ftir sich 'schicklich zu betra!:\en 
FUr alltags bin ich·gut genug, _nicht wahr? 
Doch Bessere suchst du dir an Felertagen. 
Neinjuqger Herr, wirst du so weiter silnd'gen 
Wird dir_ den Dienst dein Alltagsliebchen 
_kilnd'gen. 
12. No, young sir, that's truly not how it'; done. 
One should take care to behave properly. 
For every-day I am g~od enough, right? 
But for holidays you look for something better. 
No, young sir, if_you continue this sinning, 
Your work-day ·love will give her notice. 
13 Hoffartig seid Ihr, schones Kind, undgeht 13. Yel.t are haughty, you beautiful-girl, 
Mit Euren.Freiern um auf stolzem Fuss. . · And high and mightY with your suitors: 
Spricht man Euch an, kaum dass lhr Rede steht, If you are spoken to, you hardly deign to 
Als kostee Euch zuviel ein hol_der Gruss. answer, 
'Bist keines Alexanders Tochterlein, As if a kindly greeting would cost you too 
' Kein Konigreich wird deine Mitgift sein, much effort. 
Und willst du ni'iht das Gold, so nimm das Zinn; You are not Alexander's daughter . 
Willst du nicht Liebe, nimm Verachtung hin. - And won't have a kingdom for your dowry 
It' you don't want gold, have dross instead; 
If you don 't wan·t love, take contempt. 
J4. Geselle, woll'n wir uns.in Kutten hullen, 
Die Welt dem lassen, den sie Iilag ergiitzen? · 
D• .ochen wir an Tilr urn Tilr im stillen: 
•<2 . inem ar'men Monch urn Jesu willen.' · 
-0 Iieber Pater, du muf3t spater kommeri, 
Wenn aus dem Ofen wir das Brot genommen. 
0 Iiebel' Pater, komm nur spater wieder, 
. Ein Tochterlein von mir liegt krimk danieder. 
~und ist sie krank, so lass mich nach ihr 
schauen, 
Dass sie mir ihre Beichte mag vertrauen. 
Schliesst Tilr und Fenster, dass uns keiner store, 
Wenn ich des arm en Kindes Beichte ·hare! 
15, Mein Liebster ist so klein, dass ohne Bilcken 
Er mir das Zim111er fegt mit seinen Locken. 
14. Come; tJ·iend, shall we put on !110nks ' robs 
And leave the world to those that . ei~oy it? 
Then, quietly, we will knock at one door afte1: 
another: 
"Give alms to a poor monk, for Jesus' sake.!" 
-Dear father, you must come later 
when the bread is taken from the o"ven. 
Dear father, do come back later, 
My young daughter lies sick in bed. 
"If she is ill, let me go to her, 
else she might die unprepared. 
If she is ill , let me see her, 
That ·she may confess to me. 
Close doors and windows, so· no one disturbs 
us 
When I hear the poor child's confession!'' 
15. My lover is so short, that without bending 
_over, 
Als er ins Gartlein ging, Jasmin zu pflilcken; · He sweeps my floor with his tresses. 
Ist er vor einer Schnecke sehr erschrocken ." 
Dann setzt er sich ins Hau·s um zu verschnaufen 
Da warf ihn ~ine FJiege ilberm Haufen. 
Und als er hintrat an mein Fenster;Iein 
Stief3 eine Bremse ihm den Schade) ein! 
VerwUnscht sein aile Fleigen, Schnackcn, 
Bremsen, 
Und wer ein Schatzschen hat aus den 
Maremmen! _ 
Verwilnscht Sein aile Fleigen, Schnacken, 
M;· 
· Ul.. r sich, wenn er kilsst, so tief muss 
bilcken 
16.1hr-jungen Leute, die ihr zieht ins Feld 
Aufm.einen Liebsten so\lt ' ihr Achtung geben. · 
Sorgt, das er tapfe1: sich ins Feuer halt; 
Er war noch nie im Kriege all 'sein Leben. 
Lasst nie ihn unter freien Himmel schlafen; 
Er ist so zart, es mocht<; sich bestrafen. 
Lasst mir ihn ja nicht schlafen unterm Mond; 
"Er ginge drauf, er ist's ja nicht gewohnt. .-
When he went into the garden to pick jasmine, 
He was terribly frightened by a snail. 
Then he sat down in the house 'to catch his. 
breath, 
A fly gave him a bump on.the head. 
And when he went over to the window, 
A bee smashed his skull! 
Cursed be all flies , snails, bees, 
And those who have a sweetheart from 
Maremma. 
Cursed be. aiL flies , snails, mosquitoes, 
And those who have to bend down just to kiss! 
16. You yqung people who go to the battlefield, 
Please take care of my beloved. ' 
Be sure that he is brave under fire; · 
He has never been in a war, all his life. 
Do not let him sleep outdoors; 
He is so tender, it shouldn't be allowed. 
0 do. not let him sleep under the moon; 
He would disappear, he isn 't used to it. 
17. Und wiUst-du deinen Liebsten sterben sehen, 
. So trage nicht dein Haar gelockt, du Holde. 
17. And if you would see your lover die 
Do not wear your hair up, my gentle lo;e! 
.Lal3 von den Sohultern _frei sie n~ederwehen; 
Wie Faden seh'n sie aus von purem·Golde. 
Wie goldene Faden, die der Wind bewegt 
Schon sind die Haare, schon ist, die sie tragt! 
Goldfliden; Seidenfliden ungezahlt 
Schon sind die Haare, scpon _ist, die sie strahlt! 
18. Heb' auf dein blondes Haupt und schlafe 
nicht, · 
Und lass dichja vom Schlummer nicht betOren. 
Ich sage die vier Worte von Gewicht, · . 
Von denen darfst du keines iiberhoren. 
Das erste: dass urn dich mein Herze bricht, 
_ Das zweite: dir nurwill ich angehoren, · 
Das dritte, dass ich dir mein Heil befehle, 
· Das letzte: dkh allein liebt meine Seele. 
19. Wir haben beide lange Zeit geschwiegen, 
auf einmal kam uns nun die Sprache wieder .. 
- Die Engel, die herab von Himmel fliegen, 
Sfe brachten nach dem Krieg den Frieden 
wieder. 
Die Engel Gottes sind herabgeflogen, 
- Mit ihnen ist der Frieden eingezogen. 
Die Liebesengel kamen tiber Nacht . 
Und haben Frieden meiner Brust gebracht. 
20. Mein Liebster singt am Haus im. 
Mondenscheine, 
Und ich mul3 limschend .hier im Bette liegen. 
Weg von de Mutter wend' ich midi und weine, 
Blut sind die Tranen die mir nicht versiegen. 
Den breiten Strom am Bett habe ich geweint, 
Weiss' nicht for Tranen ob der Morgen scheint. 
Den breiten Stro!TI am Bett weinte ich vor 
· Let your hair flow loose from your shou ~ 
It looks like threads of pure gold. 
Like golden threads blown by the wind 
Your hair is lovely, and lovely she that wears 
it! . 
G<:Jldeh threads, silken threads without number 
Your hair is lovely, and lovely is she that 
combs it! 
18. Lift up your fair head and do not sleep, 
Let sleep not delude you. 
I have four weighty things to tell you, 
Of which you must not miss a single one. 
First: my heart is breaking for you. 
Se.cond: I. want to belong only to you. 
Third: you are my salvation, 
. Am! last: my soul loves only you. 
19. We have' been silent for a long time; 
Suddenly speech has returned to us. 
The angels1 'who flew down from heaven, 
Have brought peace after the war: 
God's angels have flown down here, 
With them peace has moved in. 
The lov ing· angels came overnight 
.And have brought peace to my breast. 
20. My lover sings outside by moonligi 
And I must lie here in bed listening. 
l turn away from my mother and weep, 
Tears of blood which cannot be stopped. 
I have cried a wide stream on the bed, 
Through- the tears I cannot tell if morni11g 
comes. 
I have cried a wide stream on the bed with my 
· 'Sehnen, . longing, 
Blind haben mich gemacht die blut'gen Tranen. And my red-tears have.made me blind! 
r 
21. Mari sagt mir, deine Mutter woll'es nicht; 
So bleibe weg, mein Schatz, tu' ihr den Wille!l. · 
Ar... iebster, nein! Tu' ihr den Willen nicht, 
. f! 1 mich doch, tu's ihr zurrt Trotz im Stillen! 
Nem, mein Geliebter, folg' ihr nimmermehr, 
Tu's ihr zum Trotz, komm ofter als bisher! 
Nein, hore nicht auf sie, was sie auch sage; 
Tu's ihr .zum Trotz, mein Lieb, komm' aile Tage! 
. ' ' 
I 22. Ein Standchen Euch zu bringen kam ich her, 
1 Wenn es dem Herm vom Haus nicht ungelegen. 
Ihr habt ein scbones Tochterlein. Es wiir 
Wohl gut, sie nicht so streng im Haus zu hegen. 
Und liegt sie schon im ·sett, so bitt' ich sehr, . · ' 
Tot es. zu wissen ihr von meinetwegen, 
·Dass ihr Getreuer·hier vorbeigekommen, 
Der Tag und Nacht sie in den Sinn genommen, 
Und dass am Tag, der vierundswanzig zlihlt, . 
· Sie ftlnfundzwanzig Stunden lang mir fehlt. 
23 . Was filr ein L_ied soli dir gesungen werden, 
Das deiner wiirdig sei? Wo find ich's nur? . 
Am liebsten griib ich es tief aus der Erden, 
G,esungen noch von keiner Kreatur. 
21. People say to me that your mother doesn ' t 
want it, 
So stay away, my lov~, do her bidding. 
Oh love; no! don't do her bidding, 
Visit me anyway, do it to spite her, quietly! 
No, my beloved;foll~w . her no more, 
Do it for spite, come more than before! 
No, do not listen. to her, whateve~ she says; . 
Do it for spite, my love, come every day! 
22. I have come here to sing· a serenade, 
If the !lJaster of the house doesn' t mind. 
You have a beautiful daughter. Perhaps it 
Would be good not to keep her in too strictly. 
And if she is in bed ali·eady, I beg you 
To let her know, for niy sake, 
That her true love has come by, 
Who thinks of her night and day, 
And misses .her twenty-five hours out of every 
twenty-four. 
23. What ~ind of song can I sing that 
·would be worthy o.f you? 
Where can I find one? 
I should like best to dig it deep out of the earth, 
where no cr~ature has ever sung it; Ein Lied, das weder Mann noch Weib bis heute 
Hort oder sang, selbst nicht die altesten. Leute. A song that no man or woman, however old; 
· . has ever.heard or sung to this day. 
2( Ich esse nun mein Brot nicht trocken mehr, 
Ei" rn ist mir im Fusse stecken blieben. 
U( t m~ch rechts und links blick' ich urn her, 
Una keinen find' ich, der mich mochte lieben. 
Wenn's doch auch nur ein altes Mlinnlein ware, 
Das mir erzeigt' ein wenig Lieb'·und Ehre, 
Ich meine namlich, so ein wohlgestalter, 
ehrbarer Greis, ' . 
Etwa·von meinem Alter. Ich mein<::, urn mich 
ganz zu offenbaren, . 
Ein altes Miirmlein, so von vierzehn Jahl·en! 
24. No longer do I eat my bread dry, 
A thorn is stuck in my foot. 
Vainly I look to the left and right, 
And find no one who wants to love lne. 
If it could only be a little old man, 
Who shows me some. love !if\.d honor. . 
. I mean, to be exact, some w,ell-built honorable · 
old thing. 
Close to my age. I mean, to completely bear 
my soul, · 
A little old man, about fourteen years old! 
25. Mein Liebster hat zu Tische mich gelilden, 25 . My sweetheart invited me to dinner, 
Und hatte doch kein Haus mich zu empfangen, But had no house to receive me, 
Nicht Holz noch Herd zum kochen und zum No wood or stove to cook or fry, 
Braten, . The basin was also long ago broken in t\·, 
Der Hafen auch war liingst entzweigegangen. A cask of wine was als.o nowhere to be found 
An einei'n Fasschen Wein gebrach es auch And as a rule he doesn't even drink from a ' 
Und Glaser hater gar nicht in Gebrauch; glass; · 
Der Tisch war schmal, das Tafeltuch nicht The table was narrow, the tablecloth no better. 
besser, The bread as ,hard as a rock, and the knife . 
Gas Brot stein hart una vollig stumpf das Messer. COI~pletely dufl. 
. . 
26. Ich liel3 mir sagen und mir ward erzahlt, 
Oer schone Toni hungre sich zu Tode; 
Seit ihn so i.iberaus die Liebe qualt 
Nimmt er auf einen Backzah!l sieben Bro.te. 
Nach Tisch, dam iter die Verdauung stahlt, 
Verspeis 't er eine Wurst und sieben Brote, 
Und' lindert niCht Tonimi seine Pein, 
Bricht nachstens Hungersnot und Teurung ein. 
26. I have been told and some people say, 
That-handsome Toni is starving himself to 
death. 
Since love has tortured him to the extreme, 
He takes seven loaves to each rriolar. 
After dinner, to help his digestion, 
. He consumes a sausage and seven loaves . 
. And if Ton ina doesn.'t ease his pain,- . 
The result will be famine arid high food prices. 
27. Schon streckt' ich aus im Bett die mi.iden 27. No sooner hadlstreched my weary limbs 
Gliedei·, on the bed, · · · 
Da tritt dein Bildnis vor mich hin, du Traute. than yow: image appeard to me, beloved. 
Gleich spring ich.auf, fahr in die Schuhe wieder · I jump up at once, put my shoes back on 
Und wandre durch die Stadt mit meiner Laute. And go wandering through town with my lute. 
Ich sin~(und spiele, dass die Stral3e schallt; I sing and play, so that the streets resound . 
So manche lauscht vori.iber bin ich bald. Many listen, and soon I have passed by. 
So manches Madchen hat mein Lied geri.ihrt, Many maidens have been moved by my song, 
Indes der Wind schon Sang und Klang entft.ihrt. But already the wind whips away my singing 
28. Du sagst mir, dass ich keine Fi.irstin _sei, 
Auch du bist nicht auf Spaniens Thron 
entsprossen, . . _ 
Nein Bester, stehst du auf bei Hahnenschrei ,-
- Fahrst du aufs Feld, und nicht in Staatskarossen. 
Du spottest mein um mein Niedrigkeit, 
Doch Armut tut dem A del nichts zu Lei d. 
Du spottest, dass mir Krone fehlt und Wappen, 
Und fahrst doch selber nur mit Schusters 
Rappen. 
and playii1g·. 
28 . You say that I am no princess, 
But you did not spring up on the throne of 
Spain, 
No, my dearest, you get up at the. cock's crow, 
Go to the fields, and not in a state-coach. 
Yo~ mock my humble state, · · 
But poverty do~s not ·harm the noble. 
Yoi.i mock me that l have no crown or coat of 
arms, 
And yet you travel on' Shank's pony!.* . 
(*on the horse often toes, i.e. on foot) 
9 Wohl kenn' ich Euren Stand, der nicht 2· 
29. Weill know your station, which is not 
humble. · 
gering. . . . f h b . Jh brauchtet mcht so tre era zu stergen You need not stoop so low, . 
Z r n solch' ein arm und neidrig Ding To love such a poor and lowly thing I . Dt1 vor E_uch. die AII~rschon~tei_n neigen. While the most beauti.ful tend towards you. 
Die sch5nst~i1 M~nner Ierch~ b~sregtet.thr, . • · You could compete wrth the most handsome 
onim weiB rch wahl, Ihr trerbt nur Sprel mrt mn:. men . 
Jhr spottet mein, man hat mich war~en wollen, And so I know that you are just playing with 
Doch ach, Ihr seid so schon!. wer kann Euch me. .. 
~ grollen? . · You mock ine, they should l1ave w!lrned rrie, 
But oh, you are sci handsome! Who can 
complain? 
t 
· 30. Lass sie nur gehn, die so die Stolze spielt, 
Das Wunderkr1iutlein aus dem Blumenfeld. 
Man sieht, wohin ihr blankes Auge zielt, 
Da Tag um Tag ein Andrer ihr gefallf. 
. Sie t~eibt es grade wie Toscanas Fluss . 
pem.jedes Berggew1isser folgen-muss. 
Sie treibt es wie der Arno, will mir scheinen:. 
Bald hat sie vie! Bewerber, bald nicht einen. 
30. Let her go then, if she acts so proud, 
As if she were the fairest wildflower in the 
field. 
What her' bright eyes want, is clear; 
For every day she likes a ditfer~nt man: 
She goes on like Tuseany's river 
That every- mountain stream must follow .. 
She goes on, it seems to me, like the Arno: 
Now she has many followers, soon, not even 
oqe. * 
(*as in summer the A.rno's tributaries dry up) 
31. Wie.soll ich froehlich sein und lachen gar, . 3.1. How shall 1-be·happy, and even laugh, . 
Da du mir immer zilrnest unverhohlen? Sirice you are secretly annoyed with me? 
Du kommst nur einmal ~lie hundert Jahr, You come once every hundred years 
Und dann, als h1itte man dirs anbefohlen. And then, as if you were ordere<;l here. 
Was kommst du, wenn's die Deinen ungern Why do you come, if your family are not 
~ehn? happy with it? 
Gi· ·i mein Herz, dann magstdu weitergehn . . Give me back my heart, and then you can go 
D&. mit Deinen Leute~ le.b' in Frieden, ' on. 
Denn was der Himmel will, geschieht hienieden. Live in peace at home. with your people 
Halt Frieden mit den Deinigen zu Haus, For the will of heaven must come to pass down 
Denn was der Himmel wi'll, das bleibt nich !ius. -here. 
32. Was soH der Zorn, mein Schatz, der dich 
ethitzt? · . 
lch bin mir keiner SUnde ja bewusst. · 
Ach, Iieber nimm ein Messer wohlgespitzt 
und tritt zu mir, durchbohre mir die Brust, 
• Und taugt ein Messer nicht so nimm ein 
Schwert, . '· . · 
-~ass meines Biutes Quel.l gen Himmel flihrt. 
S 
nd taugt ein Schwert nicht, nimm des Dolches 
tahl . . . - . . 
Und wasch' in lnei~em Alut .all meine Qual.! 
Keep peace with your people at hom~; 
:For ~hat heaven demands, will not ~e escaped'. 
32. What fs this anger, my dear, which so heats 
your passion? . 
I am not aware of having sinl)ed. • 
Ah, dearest, take a well-sharpened knife _ 
And come to me, run me through the heart, 
And if a knife is not enough, take a sword, 
·That the source of my blood may go to heaven . . 
And if a sword is not enough, take a dagger, · 
Ana wash all my torture with 'blood! 
35 : Benedeit die sel'ge Mutt~r, 
Die so lieblich-tlich geboren, 
So an Schonheit auserkoren 
Meine Sehnsucht fliegt dir zu! 
Du so lieblich·von Gebiirden, 
Du die Holdeste der Erden, 
Du mein Kleinod, meine Wonne, 
SUI3e, benedeit bist du! 
Wenn ich aus der Ferne schniachte · 
Und betrachte deine Schone, 
Siebe wie ich beb' und stOhne, 
Dass ich kaum es bergen kann! 
Und in meiner Brust gewaltsam 
Fiihl' ich flammen sich emporen, 
Die den Frieden mir zerstoren, 
Ach, der Wahnsinn fal3t mich an! 
Benedeit die selge Mutter, 
Die so lieblich dich geboren, 
So an Schonheit anerkoreh 
Meine Sehnsucht fliegt dir zu! 
36. Wenn, du, meit1Liebster, steigst zum 
Himmel auf, . 
trag' ich mein Herz dir in der Hand· entgegen. 
so liebevoll umarmst du.mich darauf, 
dann woll'n wir uns den Herrn zu FUssen legen. 
und sieht der Herrgott unsre Liebesschmerzen, 
ipacht er Ein Herz aus zwei gefiebten Herzen, 
. zu Einem Herzen ft.igt er zw·ei zusammen, 
. im Paradies, umgliinzt von Himmelsflammen 
37. Wie viele Zeit verlor ich, dich zu lieben! 
Hiitt ich doch Gott geliebt in all der Zeit. 
Ein Platz .im P(lradies wiir ' .mir verschrieberi, 
Ein Heilger siisse dann an meiner Seit'. 
Und wei! ich dich geliebt, schon frisch Gesicht, 
Verscherzt' ich mir des Paradieses Licht, 
Und wei! ich dich geliebt, schon Veigelein, 
Komm' ich nun nicht ins Paradies ninein. 
· 35 Blessed be the happy mother 
Who· bore you with love, 
Yo,u paragon of beauty; 
All my longing goes out to you! 
. -
You with your charmitig gestures, 
You, noblest on earth, 
My jewel, my joy, . 
God has blessed you, thy sweet! 
When !' languish fi·om afar 
And look at your beauty, 
See how I tremble and groan! 
I can hardly hide it. 
And in my heart I feel the force 
Of rebellious flames 
TI1at destroy my peace , 
Ah, madness seizes me! 
Blessed be the happy mo,ther 
Who bore. you with love, 
You paragon of beauty 
_All my lm1ging goes out to you! 
-
36. When you, my love, rise up to heaven, 
I will carry my hewt in my hand toWards you 
So lovingly will you embrace me for this act, 
That then we will want to lay ourselves at the 
feet of the Lord. 
And when the Lord God sees our love's ns 
He will make ·one heart out of our two I d 
hearts, 
He will forge two h~arts to one, 
In Paradise, glittering with Heaven 's flames . 
37. How much time I have lost in loving you! 
if I had spent all that time loving God . 
I WI')Uid now be- sure of a seat in Paradise, 
Where a saint would sit by my side. 
But because I loved you, lovely fresh face 
I have forfeited the light ofParadis.e, 
And because I have loved you, my lovely 
violet, 
I shall never. enter Paradise, 
7 
Wie viele Zeit verlor ich, dich zu lieben! 
~Art ich d9c~ Gptt_gelie?\in ~II der Ze~t. 
E
. Platz im Parad1es war m1r verschneben, 
10 d . s . ' Ei 'lger s~se an~ an mel-~er . e1t . · . 
Un- il ich dlCh_ gehebt, sc~on fns~h Ges1cht, 
verscherzt' ich_ mlr d~s Paradl~ses ~ICht,_ 
Und weil ich d1ch gehebt, schon Ve1gelem, 
l(omm' ich mm nicht ins Paradies hinein. 
38. Wenn du mich mit den Augen streifst und 
tachst, 
- Sie senkst und neigst das Kinn zum Busen dann, 
Bitt' ich, dass du mir erst ein Zeichen machst, 
Damit ich doch mein Herz auch band'gen kann1 
Dass ich me in Herz mag band' gen, zahm · und 
still, 
Wenn es vor grosser Liebe springen will , 
Dass ich mein Herz mag h·alten in der Brust, 
Wenn es ausbrechen will vor grosser Lust. 
39. Gesegnet sei das Griln und wer es· u:agt! · 
Ein grOnes Kleid will ich mir machen lassen. 
Ein grOnes Kleid tragt auch clie Frilhlingsaue, 
Grlln kleidet sich der Liebling meiner Augen.· 
In GrUn sich kleiden ist der' Jagerbrauch, 
Ein grOnes Kleid tragt mei'n Gelieber auch; 
Das GrUn steht allen Dingen lieblich ·an, 
· Aus GrUn wachstjeder schone Frucht heran. 
4.0 0 w!ir dein Haus durchsichtig,wie ein Glas, 
Mf lder, wenn ich mich vorilber stehle! 
D111.. ich drinnen dich, ohn' Unterlass, 
Wie Qlickt' ich dann nach dir, mit ganzer Seele! 
Wie viele Blicke schickte dir me in Herz, 
Mehr als da Tropfen hat der Fluss im Marz! 
Wie viele Blicke schickt ' ich dir engegen, 
Mehr als da Tropfen nieqersprilhn im Regen! 
37. How much time I have lost in loving you! 
If I had spent all that time loving God 
I would now be sure of a seat in Paradise, 
Where a saint wpuld sit by my side. 
But because I loved you, lovely fresh face 
. I have forfeited the. light of Paradise, 
And because I have loved you, my lovely 
violet, · 
I shall never enter Paradise. 
38. When you glance at ine and _laugh, . 
When you look down and bow your. head, 
I beg you to give me a sign first 
That I may keep my heart in che(;k, 
That I may keep it tame and still 
When great love makes it leap up, 
That I may hold .it back in my breast . 
When in its great joy it wants to break-out. 
39. Blessed be green and whoeverwears it! 
I want to have a green d_ress made. 
The spring mead.ow also wears a green dress. 
Also the darling-of my eyes wears green. 
The hunter likes-to dress in green, · 
And my lover also wears gre_en. 
Green looks lovely with all things, 
An~ from gre_en grows every beautiful fruit. 
40. 0, were your house transparent like a glass, 
My noble one, when I steal over there! 
Then I would ~ee you inside, withoutx:easing, 
How I would look-at you with my whole soul! 
_ Ho·w many glances would my heart send to_ 
you, 
More than the droplets in the river in March! 
How many glances would J·send towi!rds you, 
More than the di-o_ps which fall in the rain! 
41. Heut' Nacht erhob ich mich urn Mitternacht, 41 . Last night I v.;:oke up at midnight, 
• da war. me1.n Herz mir heimlich fortgeschlichen. And iny heart had secretly stolen away. 
Ic_h frug: Herz; wohin stliimst du so· mit Macht? I asked: heart, where are you. dashing with 
Es sprach: nut Euch zu ·sehn, sei es entwichen. - force? 
• Nu~ sieh, wiemuss es urn mein Lieben stehn: It spoke: only to see you, has it escaped. 
Me1\l Hel-z entweicht der Brust, urn dich zu sehn Now you see how things stand with my love: 
My heart escapes my breast, in order to see 
you. · 
42. Nicht Ianger kann ich singen, dem1 der 
Wind 
Weht stark und macht dem Atem was zu 
schaffen. 
Auch flircht ich, ·class die Zeit umsonst verrinnt. 
Ja war ich sicher, ging ich jetzt ·nicht schlafen . . 
Ja wOsst' ivh was, wOrd' ich nicht heimspazieren 
Und einsam diese schone Zeit verlieren. · 
43. Schweig' einmal still, du garst'ger 
Schwatzer dort! 
Zuni Eke! ist mir dein verwOnschtes Singen. 
Und triebst du es bis morgen friih so fort , 
Doch wiirde dir kein schmucke's Lied gelingen. 
Schweig' eim:nal still, und leg dich aufs Ohr! 
Das Stlindchen ~ines Esels zog' icb vor. 
44. 0 wiisstest du ,' wie vie! ich deinetwegen, 
Du falsche Renegatin, !itt zur N~cht, 
Indes du im verschlossnen Haus gelegen 
Und ich die Zeit im F~eien zugebracht. 
Als Rosenwasser diente fnir der Regen, 
Der Blitz hat Liebestbotschaft mir gebracht; · 
Ich habe Wiirfel mit dem Sturm gespielt, • 
Als unter dein~m Dach ich Wache hielt. 
Mein Bett war unter· deinem Dach bereitet, 
Der Himmel lag als Decke drauf gebreitet, · 
Die Schwelle deiner Tiir, das war mein Kissen 
Ich Armster, ach, was hab ich aussteh'n ini:issen! 
45. Verschling' der Abgrund meines Liebsten 
Hiitte, 
An ihrer Stelle schaum ein See ·zur Stunde. 
Bleikugeln soli der Himmel driiber schiitteri, 
'Une eine Schlange hause dort im Grunde. 
Orin hause eine Schlange gift'ger Art, 
Die ihn vergifte, der mir untreu ward. 
Driti hause eine Schlange, giftgeschwollen, 
Und bring' ihm Tod, der mich verraten wollen! 
46. Ich hab ' in Penna einen Liebsten wohnen. 
In der Maremmeneb' ne einen an'dern, 
Elnen im. schonen Hafen von Ancona, 
Zum Vierten muss ich nach Viterbo wandern; 
Ein andrer wohnt im Casentino dort, 
Der nachste lebt mit mir' am ·selben Ort, 
Und wieder eine~ hab ' ich in Maggione, 
Vier in LaFratta, zehn_in Castiglione. 
42. I ·can sing no more, for the wind · 
Blows fiercely and takes my breath away. 
I fear, too, that I am wasting my time. 
If only I were sure ofyour love, I woul 
to bed now. 
If only I knew, I would not go home 
To spend this lovely time alone. _ 
-
43. Be quiet, you horrid chatterer out there! 
Your cursed singing is disgusting to me, 
And if you carr.ied on thus until tomorrow 
lllorning, 
. You would still never make·a fin~ song. 
.Be quiet for once, and go to sleep! 
I would prefer the serenade of a donkey! 
44. If you only knew, false traitress, how mud 
For your sake I have suffered at night, 
While you lay in your locked house 
And I spent the night in the open. · 
The rain was my rose-water, 
The lightning brought tidings of love; 
I played at dice w~th the storm, 
When I kept watch by your roof. 
My bed was under.your gable, 
The sky spread over as a blanket, 
Your threshold was my pillow 
Poor me, ah, how much I had to suffer! 
45. May the abyss swallow up my lover. ' 
cottage, 
. In that spot may a lake bubble up, 
May Heaven rain bullets over it. 
And may a snake live at the bottom. 
There a poisonous snake should live, _ 
Who would poison the one who was untrue, 
There a snake should live, swollen with poison 
And bring death to the one who would betray 
me! 
46. I have a lover living in Penna 
Another on the Marethma plain, 
·One in the lovely port of Ancona, 
For the fourth I have.~o go to Viterbo; 
Another lives there in Casentino, 
The 'next one lives with me in my own town, 
And I have yet another in Maggione, 
Four in LaFratta, ten in Castiglione. 
--translations prepared by Bonnie Pomfret 
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KnrCn L. Carpe~ter 
Joan C. Cn'ltcchl 
Gail M. Cohen and M-.,rk E. Cohen 
Emily C. Cu ller and Michael Cu lle r 
Edna t . Davis 
Ann B. Dickson 
Cnrol G. Elledge 
Kathleen Falcris and Dennis' Pnlcris 
Debra D. Faust and joseph E. Dlon 
Wilbur D. Fullbright and Lorrnine B. Fu llbright 
Sheila W. G reenspan nnd Marshall Greenspan 
John F. H~trrington nnd Kerry E. H:arringtm-1 
Mercia M. Harrison 
john T. Hecht and Victoria A. Hecht 
Gudjoi1son Hermnnnsson and Yingxing Wang 
Historical Art, Inc. 
Richard A. Hobbs and Marilyn Hobbs 
judy Hochberg and Alan Hochberg 
OlCryl Hoenemeyer 
Henry H. Hoyt 
Dmitri L II yin and Elena llyin 
Jimmie L.jackson and Ma·ry L. Jnck!'>On 
Renate S. Jeffries and john W. jeffrit.os 
Larry G. Jones'And Ann How11rd Jones 
Saran Kraid10ke and Paige Kraichoke 
Li llie M . Kumn,r 
Nam-Ying Lim 
Walt C. Meissner nnd Rosemarie E. Meissner 
l11omas J. Munn nnd Susan 1'. Munn 
No rthrop Grumman FoundAtion 
Andrew L. Price 
Resources Management Corp . 
Benjilmin A. Rudnick 
Shc~rri ·A. Rudnick 
Laurence K. S<tmmons 
Jud ith Skagen 
Hnh-iett ~· Stnnlt'y 
01nrles Teamer. and Karen Teamer 
Kristine ~- Tino n_nd Guido J. Tino 
Craig Vickers _ 
Peter A. Williamson and Chnrle11e J. Zabawski 
Anna WinCstein 
Linda N. Yee iUld Robert D. Yee 
Patrick Zlckler a11;d joyce Zickler 
Anonymous 
Anonymous 
"'Tit is list rcfletts pledges fWd do11ntiol!s mnde betwee11 july 1, 2011 nmf ju 11 c 30, 2012. For n complete list of•lll CFA do11ors visit, bu.edukfahi/UIIIIIil 
givi11g-bnck. If your 1111111e hns been omitted from tltis list. please co11fflcf us so thnt we cm1 correct our records. 
·Boston University College of Fine Arts School of Music 
Toby Oft trombone 
n Ansell viola * Elizabeth Ostlingjlute 
in Barker rlou/J/e btlss * Andrew Price oboe 
Cathy Basrak viola Ken Radno£sky saxophone 
. Lynn Chang violin Ri"hard Ranti bassoon 
Daniel Doi'ia pedagogy Thomas Rolfs trumpet 
Jules Eskin cello Mike Roylance tubti 
Carolyn Davis Fryer Matthew Ruggiero 
doublf lmss bassoo11 
Edward Gazouleas viola . Eric Ruske horn * 
Marc Johnson cello Robe,rt Sheena english hom 
Bay Ia Keyes violin * 
Michelle LaCourse viola "' 
Thomas Siders trumpet 
Ethan Sloane cltiri11et • · 
. Benjamin Levy double bass jason Snider horn 
Lucia Lin violin* Samuel Solomon 
Malcolm Lowe violin pcrcussio11 
Dana Mazurkevich violin james Sommerville horn 
Yuri Mazurkevich violi11 * Richard Stolzman clt1ri11et 
Ikuko Mizuno violin Linda ToOtejlrttc • 
John Mu~atore guitar 
George Neikrug cello++ PIANO 
james Orleans double bass Maria Clodes-jaguaribe *LOA 
teslie-Parnas cello LOA Gila Goldstein 
Ann Hobson Pilot Jinrp Linda jiorle-Nagy 
Barbara Poeschl-Ed rich harp Michael Lewin 
Michael Reynolds cello • Pavel Nersess1an 
Rhohda Rider eel /o Sergey Schepki.n 
Karen Ritscher, viola Boaz Sharon "' 
Todd Seeber double bass 
Laurence Wolfe double bass COLLABORATIVE PIANO 
Michael Zaretsky viola Michelle_ Alexander • 
Peter 2azofsky violin • Holly Chatham 
Jessica Zhou hnrp. Shiela Kibbe • SAB 
I{obert Merfeld 
WOODWINDS, BRASS, and 
PHRCUSSION ORGAN 
Ken Amis tuba Peter Sykes"' 
Jennifer Bill snxopho11e 
Peler Chapman tnmipcl VOICE 
Geralyn Coticonejlule Michelle Alexander • 
Doriot Dwyer flute · Naomi Bail is 
Terry .Everson trumpet .. SAB Michael Beattie 
John Ferrillo oboe Penelope.Bitzas .. 
Timothy Genis percussion Eve Budnick 
Ian Greitzer cltzrinet Sharon Daniels .. SAB 
ld HaroutoUnian bassoot! James Demler .. 
eiss ]lute Gary Durham 
Henegar .bassoon Lynn Eustis* 
ee Ktimsier flute Phyllis Hoffman .. 
Gabriel Langfu r bass trombone Matthew Larson 
DGn Lucas trombone • Betsy Polotin (theater) 
• Michael Martin, trumpet Bonnie Pomfret 
Richard Menaul hom jerrold Pope .. 
Suzanne Nelsen bussoo11 Maria Spacagna , 
., 
SCHOOL OF "MUSIC DEPARTMENT Of 
PRODUCTION AND ENSEMBLES 
), Casey Soward, AsSistant Director for Prorll.tctiou nnd 
Petfomumce . · ' 
Michael Barsano, Manager of University-Wide Em;emb/es Michael 
Culler, Head Recordh1g Engi11eer . 
Aaf(;m Goldberg, Director of Athletic Btm~ts 
~hm Gregorian, Manager ofOpem 11lsfEfute 
D1ane Mclean, Stage Manager Sha~e McMahon, Recording E11gine~r. . 
Da.vJd Dawson lf, S,chcduling and Rectta/s Coorduwtor 
~ns Sessa, Librnria11 
Martin Snow; Keyboarrl Tcclmicia11 and Restoratio11 
Molly Walker, Mcmager of School of Music Ense11~bles 
COLLEGE OF FINE A RTS ADMINISTRATION 
Benjamin juArez, Dean, College of Fine Arts 
Robert K. Dodson, Director, Scl1oo/ of Music 
Jim PE!tosa, Director, School o{Tilelltre 
Lynne Allen, Director, School of Visual Arts 
HISTORICAL MUSIC EDUCATION 
PERFORMANCE Susan Conkling • 
Aida Abreu reci:mtcr Dialia Dansereau * 
sarah Freiberg Ell ison cello Andre de Quadros • 
Greg Ingles sackbut jay Dorfman ... 
Laura Jeppesen Andrew Goodrich* · 
· viola dn gmnba Lee Higgins"' 
Christopher Krueger Phyllis Hoffman :t 
_ baroq!w}1ute Ron Kos" 
Catherine Liddell/ute · Warren Levenson 
·· Scotl Metcalfe Roger. Man tie • 
Martin Pearlman William McManus * 
baroque e11sembles • ·Sandra Nicolucci • 
Robinson Pyle 
notuml trumpet CONDUCTING 
Marc Schachman · David Hoose"" 
baroqile ol1oe Ann Howard Jones • LOA 
Aaron Sheehan HPvoice Scott Allen Jarrett 
jane Starkman David Martins 
baroque violin, viola Scott Metcalfe 
Peter Sykes harpsichord"" 
OPERA INSTITUTE 
MUSICOLOGY Phyllis Cu"rtin ++ · 
Marie Abe."" Sharon Daniels,.. SAB 
Ridlard ~unbury ·• Melinda Sullivan-Friedman 
Victor Coelho ,.. r Frank Kelley. 
Sean Gallagher Angie Jepsen 
Brita Heimarck * William Lumpkin* 
Robert Labaree Laura Raffo 
Thomas Peattie • Jim Petosa (theater) · 
Joshua Rifkin.* Betsy l'olatin (theater) 
Andrew Shenton * Jeffrey Stevens" 
Jacquelyn Sholes Nathan }roup 
Patrick Wood Uribe • Allison Voth * 
Jeremy Yudkin * 
STAFF PIANISTS 
COMPOSITION Michelle Beaton. 
AND THEORY Eve Budnick 
Brett Abigaf\a Matthew Larson 
Var tan Aghababian Phillip Oliver. 
Martin Amlin .. Lorena TeCu 
Deborah Burton ,.. Noriko Yasuda 
Justin Casinghino Molly Wood 
Richard Cornell • 
Davide Fanni VISITING SCHOLARS 
Joshua Fineberg • Lucy Shen Fang 
Samuel Headrick .. 
Davide Ianni 
A~nthony Palmer 
David Kopp • Department Chairs 
Mary Montgomery Koppel represented in bold 
Rodney Lister • 
·Ketty Nez •. • Full-tinie faculty 
Matthew Reeves ·++Emeritus 
Anarew Smith LOA - Leave of Abscence 
John Wallace .. SAB- Sabbitcal 
Steven Weigt • 
Jason Yust • 
SCHOOL OF MUSIC 
Richard Cornell, Jl,ssociate Director . • 
P~llis Hoffman, Executive atHI Artistic Director of The Bosto11 
tJ:/~~r~~~~'i1,!et_PfX!.d Institute, Acti!1g Chair of . . 
SCHOOL OF MUSIC EXECUTIVE COMMITTEE 
Richard Cornell, Music Studies 
Robert K. Dodson, Director 
Andrew Goodrich, Music Education 
Phyllis Hoffman, Executive tmd Artistic Director of Boston 
University Timglewooti Institute, Acting Chair of 
Music Educt/lion , · 
Ann Howard Jones, E11sembles 
David Kopp, Director,,Gradliatc Studies 
l\:fichelle LaCourse, Chair, Applie,d Strtttics _ 
Shi;Jun Ramsay, Assisftmt Director for Admissions and 
Stude~~ I Affairs 
John Wallace, Director, Undergradwlte Studies 
William McManus, Assoric1le f:?in:ctor of the School of Music for 
Music Educatiou 
Boston University College of Fine Arts School of M-usic 
Upcoming Events and Performances 
. . 
Wednesday, January 23, 8pm 
Friday, January 25, 8pm 
Tuesday, January 29, 8pm 
Wednesday, January 30, 8pm 
Thursday, January 31, 8pm 
Faculty Recital Series 
Muir Quartet 
Tsai Performance Center 
Faculty Recital Se.ries 
Michael Zaretsky, viola 
CFA Concert Hall 
String Department Concert 
Featuring the winners of the 
Boston University Bach Competition 
CFA Concert Hail 
Center for Early Music Concert 
"Napoleon's Castrate: A tribute to 
Girolamo Crescentini" 
Marshall Room 
Piano Departmen~ Recital 
Featuring the works of Franz ~ 
Tsai Perfonnance C~ 
Boston University Theatre, 264 Huntington Avenue 
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue 
'Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue 
CFA Concert Hall, 855 Coriunonwealth Avenue 
Boston University College of Fine Arts 
Text BUARTS to 22828 twitter.com/BUArts 
bu.edu/cfa 
·- facebook.c'om/BUARTS 
